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UN AUTHENTIQUE HERDS SPIRITAIN
LE PERE JOSE MARIA FELGUEIRAS
(1911-1956)
par F. Nogueira da Rocha, cssp

Jose Maria de Vasconcelos Baptista da Felgueiras etait le
rejeton d une vieille famille de la noblesse rurale d'Entre-Douro-e-Minho, qui, depuis des slides, d6tenait son manoir fami
lial - Casa da Seara - dans la petite ville thermale de Caldas
das Taipas, aux environs de Braga. Cependant, le petit Jose
Maria n'a pas vu le jour dans cette maison seigneuriale, car
son pdre, MaTtre Felgueiras, avocat et notaire, avait son etude
dans la petite ville voisine de Caldas de Vizela, une ville ther
male elle aussi, du meme arrondissement de Guimaraes. Pour
cette meme raison, le petit Jose Maria a fait son ecole primaire k Vizela et commence ses etudes secondaires au Lycee de
Guimaraes.
Son pere mourut en 1928, a 52 ans. Les enfants etaient
presque tous en bas age. La m^re avait regu trop t6t en herita
ge le commandement de son bateau familial. Elle fit face a toutes les difficultes et y riussit entierement, car elle etait le type
de la «femme parfaite» dont le livre des Proverbes fait I'eioge.
De ses huit enfants, I'un continua le nom de la famille dans la
l^ofession paternelle, deux devinrent religieux missionnaires 4ose Maria et Joao, I'un Spiritain, I'autre Jesuite - trois devin-'
rent religieuses missionnaires, une autre devint carmeiite et la
derniere est une personne consacree, qui exerce encore aujourd hui un ministere de pastorale et de charite dans le monde. A la fin de sa vie, la maman devait recevoir du Pape Pie XII
la m6daille papale «pour une extraordinaire correspondence a
la graces.
« Trds jeune encore, t6moigne sa soeur carmeiite, Jose
Maria commenga 4 parler de saintet^------le peux assurer que,
vers les 14 ans, il avait d4ja commence le travail de son perfectionnement spirituel, par la force qu'il puisait dans la pridre

JOSE MARIA FELGUEIRAS

51

et la frequentation des sacrements. Durant ses annees de
!yc6e il a toujours ete famUier de la communion frSquente et
m§me, surtout les cinq dernieres annSes, de la communion
journaliere. S'il lui arrivait qu'il n'aurait pas le temps d'aller a
I'eglise pour y communier et revenir a la maison pour prendre
son cafe, il prenait simplement un petit pain dans sa poche et
le mangeait en chemin, de I'Sglise au lycee, apres son action
de graces, qu'il prolongeait le plus possible.

Etudiant

Ce n'est que quelques ann6es plus tard, en 1929, que
Jos6 Maria, alors §g6 de 18 ans - il etait n6 le 6 mars 1 9 1 1 laissa le lycee de Guimaraes, et vint s’inscrire au lycee de Bra
ga, qu'il fr6quenta jusqu'^ la fin de ses Etudes secondaires, en .
1931. A Braga, il commenca par s’installer dans une modeste
pension du Largo dos Penedos, mais pour peu de temps,
ayant 6t6 bientdt regu comme surveillant au College des Orphelins de S. Gaetano, ou il v6cut jusqu'a la fin de son cours
secondaire, n'allant passer avec sa famille, h la Casa da Seara,
que quelques dimanches et le temps des vacances.
EI6ve brillant, toujours dans les premiers de sa classe, il
devint trds vite appreci6 pour I’aide qu'il 6tait constamment
pret i apporter aux compagnons plus faibles ou moins doues.
Un de ses condisciples de cette epoque nous assure qu' «on
le trouvait toujours dispos6 d r6soudre les difficultes de ses
compagnons et expliquer les lecons k ceux qui en avaient
besoin, sans que jamais on lui pergut le moindre ennui, k tel
point que jamais on ne le laissait en p a ix .. . Cet esprit de ser
vice, cependant, lui gagna un grand ascendant sur ses compa
gnons, qui admiraient ses connaissances, son calme, sa disponibilit6 toujours souriante. . . il 6tait devenu la Providence
non seulement des moins dou6s, mais encore des moins studieux et meme des cancres. . . C'est ainsi», conclut ce m§me
t6moin, «que, parmi cette jeunesse tout naturellement port6e
k I'etourderie et k I'irr6v6rence, habituee k se moquer de tout,
y compris des «vertus trompeuses» de quelques-uns, quand il
s'agissait de Jose Maria tous sentaient immediatement qu'ils
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avaient devant eux un homme different, un homme tout courtS o iS t T '^

difference - qui nous

A cette 6poque, les P6res du Saint-Esprit venaient de lan
cer la restauration de la Province Portugaise, aneantie par la
lo ili°rie 'ir
modestement non
bin de le, e la Quinta do Charqueiro, e la periph6rie de Braga
C etait un tr^s petit pied-^-terre, qui avait commence avec 11
3P°stolique pour lannee scolaire de 191920. Mais c etait aussi un petit centre d'irradiation missionnaire on disait alors «de propaganda missionnaire». On avait
restaure et on essayait de developper le plus possible I'Asso
ciation de Notre-Dame d'Afrique, trds florissante avant la re
volution. On avait decide de commencer le plus vite possible
la publication dune revue qui parlerait des missions et qui
serait aussi le bulletin de I'Association. Cette revue au titre
suggestif, aux echos historiques de «Missoes de Anqola e
Congo» paraissait des janvier 1921, sous le nom, comma premier responsable au titre de directeur, du provincial, le R.P
Moises Alves de Pinho, mais effectivement dirigee et rediqee
presque en entier par le P6re J. Alves Correira. Dame Isalda, e
qui Jos6 Maria avait joue bien des tours dans son enfance et
^^viendrait «un diable ou un saint»,
o ' u i m a r a e s m i s s i o n n a i r e pour la region de
^gm e temps que sa piete et son progrds spiritual, son
amour des missions ne cessait de croTtre. II lisait alors habituellement la revue missionnaire de Dame Isalda; mais surtout, il aimait regarder les gravures qui les illustraient, oil Ton
pouvait voir les missionnaires e I'oeuvre. Jose Maria disait e
^
mission
naires. Qu est-ce que vous en dites, frangines?» Toujours estiw u il continue d cultiver soigneusement la petite plante de la
vbcation missionnaire qui avait germe en son coeur depuis
quelques annees; petite plante semee par Dieu, sans doute
mais par I intermediaire de qui? L'education et I'influence de sa
mere? Les «sermons» et I'exemple de Dame Isalda? Ses lecSaint-Esprit? Ou
plutbt I emotion provoquee par les photographies de mission
naires au travail, lesquelles, selon le temoignage de ses
Sffiurs, «etaient ce qui emouvait le plus nos jeunes coeurs»?
Nous ne le savons pas. Selon la caracteristique de son tempe
rament, Il n en parlait e personne. Jose Maria a toujours 6te
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timide et introverti, ce que je serais enclin a attribuer ^ son
d6sir de perfection.
C'est d Braga, sans doute, que, sous I'inspiration de Notre
Dame de Sameiro, il prit la decision finale. Vers le milieu de sa
premiere ann6e, la sixi6me de son cours secondaire, un jour
que sa m6re 6tait all6e lui rendre visite, II profita de I'occasion
pour lui d6voiler son secret. En fin d'apres-midi, quand la visite
maternelle touchait a sa fin et que I'heure approchait ou il faudrait prendre cong6, il I'accompagna ^ I'autobus; 1^, tandis
qu'ils attendaient I'heure du depart, Jos6 Maria, dans un ultime
effort, r6ussit d vaincre sa tim iditi et dit, a mi-voix: «Maman,
j'ai quelque chose ii te demander. .. - Quoi, mon enfant? L'ann6e prochaine, ^ la fin du lycee, Je voudrais entrer chez les
Missionnaires du Saint-Esprit. .. - Oui, mon enfant. . . si tu
crois que c'est vraiment la volonte de Dieu, c'est tr6s bien.. .
vas-y I »
Les mois pass^rent; les vacances aussi; et une autre
ann6e scolaire. C'etait la fin du cours secondaire. Jos6 Maria
se pr§senta aux examens, obtint d'excellentes classifications,
comme d'habitude, prit cong6 de ses condisciples et des
orphelins de S. Gaetano, et prit le chemin de Guimaraes, ou
s6journait alors sa famille. II eut un succ^s extraordinaire. II
avait mis un 6clatant habit nouveau, bleu fonc6, une chemise
neuve, S la mode, le col parfaitement repass6 et bien empes6,
comme c'6tait alors I'usage, des souliers neufs et bien cires,
enjoliv6s de deux flambants guetrons, en accord parfait avec
la mode d'alors. . . un vrai dandy I II ne lui manquait meme pas
la canne, le dernier cri de la mode cette ann6e. .. et, pour finir,
une Elegante petite moustache qui lui donnait un air petu
lant. . . «Nous 6tions sid6r6es», nous dit sa soeur spiritaine. En
effet, personne ne s'y attendait! C'6tait encore un de ses
tours. .. qu'il avait sans doute pr6par6 depuis des semaines,
des avant les examens, et qu'il a tr^s bien joue, avec un total
succ^s I II en riait sous cape, tout en jouant s^rieusement son
role et maintenant son entrain devant tout ce monde qui cherchait a I'encercler. Entre temps, il poursuivait sa correspondance avec le directeur du scolasticat de Viana ou, d'un cote
et de I'autre, ils essayaient de mettre au point tous les details
de son admission; il eut une conversation intime avec sa
mere, calma ses inquietudes et ses soucis. Ils se comprirent et
se mirent d'accord. . .
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PrEtre

Les vacances touchaient d leur fin. Ses soeurs n'eurent
quelque doute sur sa decision qu’au mois de septembre, qu'il
aissa passer sans parler de son entree ^ I'universite
Subi'• Prit cong6 de la famille et des
amis et s en alia se presenter au scolasticat de Viana- «MaZT:
Congr6gation m'accepte, i'y
reste Sinon, je retournerai». Mais il ne retourna pas. Ou pluSnJ
I
vacances, une soutane
■'
^
prise d'habit le 20 avril
1S42, d I unanimity; il avait 42 voix favorables sur 42 «titulaires» et 6 voix favorables sur 6 membres du Chapitre local
d.ecteur et professeurs. Les etapes suivantes se som s u c S
dees selon I usage commun de I epoque. II fit son cours de
philosophie en 1931-33 et il partit pour Orly, pres de Paris, y
faire son noviciat. A I aller, il accompagna sa soeur Arminda
Branca, qui entrait au noviciat des Soeurs du Saint-Esprit Le 8
septembre 1934, il faisait sa profession religieuse, apres une
excellente information sur sa r^gularite «parfaite», ses rap®
son application «consciencieuse>>, sa vocation qui «semble tr§s solide». Ainsi il retourS ^S lo ^g T e

' ""

P°rir y faire son cours

a o r A f n l^ H - ^ f
'® rencontrer I'annee suivante,
aprds 4 ans d interruption ou j'avais du faire un stage de mon
th ! f '
j^®.soigner une tuberculose. Je commenpais la
th6ologie, il 6tait en deuxidme ann6e, mais nous 6tions condisciples dans la plupart des cours, qui se faisaient, si possible
en regime de roulement. Or, pr6cis6ment cette ann6e-l^ le
lit fraichement dipl6m6 de la Gr6gorienne, profond6ment
convaincu de I importance de son «canudo»\ mais persuade
son man ^
certaine «pose», qui remplacerait
son manque d exp6rience et I'aiderait ^ «en imposer» aux 616vpfnp
'"®'9 rJeiras sentit renaTtre en lui sa vieille
yeine badine qu il avait du avaler au noviciat et retenir pendant
trop longt^emps; il d6cida de lui jouer un tour. II nous mit au
courant. Tout le monde fut d'accord et lui promit son appui

' «Tuyau», du nom de l'6tui qui prot6gait le parchemin.
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Le jour choisi, nous 6tions tous en classe, tout le monde
arborant son plus parfait s^rieux et retenant le mieux possible
sa curiosit6. Le professeur entre en classe, livres et portefeuille sous le bras. La pridre habituelle r6cit6e, il va s’asseoir derri^re le pupitre professoral. C'est 1^ que nous I'attendions: une
6pingle adroitement plac6e au point strategique le fait sursauter en grimagant, se retourner et regarder la chaise d'un ceil
scrutateur. . . Le malin Felgueiras s'avance alors, aimable, obligeant, empress^; «Quelque chose qui ne va pas? - La chai
se. . .» dit le professeur, I'index pointe vers la pauvre innocen
ts. «Ohl hen de plus facile. Je vous en apporte une autre!». ..
dit-il, se dirigeant en toute hate vers un coin de la salle, ou il
avait adroitement pr6par6 une autre chaise la veille. II la ramene et la remet d la place de I'ancienne. La classe se deroula
sans plus d'incidents. . . et le jeune professeur ne sut Jamais
d'ou etait parti le tour qu'on lui avait jou6, ni qui ^tait son
auteur. Peut-etre le saura-t-il il maintenant, s’il vient a lire ces
quelques lignes. . .
Vers la fin du cours de th6ologie, au debut de la derniere
ann6e, comme c'6tait la coutume, il regoit I'ordination sacerdotale, le 26 septembre 1937. Auparavant, le 17 avril prece
dent, il avait 6mis les voeux perpetuels, avec une dispense de
6 mois de voeux temporaires, afin de pouvoir etre ordonne
sous-diacre. Cette ann6e, il va vivre les Joies de I'ordination et
de la « premiere Messe», c6l6br6e, comme c'etait aussi la tra
dition, au milieu d'une fete populaire, h Caldas das Taipas;
puis la consecration k I'apostolat, k Viana do Castelo, le 3 juillet, ou il regoit son «obedience» pour les missions de I'Ango
la. II va alors passer un mois en famille avant le depart. II y
trouve, alitee, et s'eteignant lentement. Dame Isalda, la bonne
vieille dame qui, 25 ans auparavant, se plaignait tant de I'insupportable garnement dont les diableries taquines lui rompaient la tete. II prit sur lui d'ailer tous les jours lui porter la
sainte communion... Alors la bonne vieille dame changea son
refrain: «Ah! Mariquinhas, MariquinhasI^ ton enfant deviendra un saint I »
•

«

Ancien nom de Maria, utilise par les personnes Sg^es.
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M issionnaire

Affect6 i la Pr6fecture Apostolique du Cubango, qui, avec
le Concordat et I’Accord Missionnaire de 1941, donnera origine aux deux dioceses de Nova Lisboa et Silva Porto et dont le
territoire, aujourd'hui, se trouve r6parti en sept diocdses, il
s'embarqua d Lisbonne, le 24 octobre 1938, sur le vieux
paquebot Quanza, avec 15 autres Spiritains, sous la pr6sidence de Mgr Daniel Junqueira, Pr6fet Apostolique du Cubango,
et futur premier 6v§que de Nova Lisboa, a partir de 1941. II
est de suite envoy6 chez les Cuanhamas, au centre de I'Angola. II n'y avait alors que deux missions, dans I'Ovampo, parmi
les tribus cuanhamas: Mupa et Omupanda, toutes deux aujourd’hui appartenant au diocdse d'Ongiva.
L'Ovampo (ou Ovambo) est une vaste region de I'Afrique
australe, d'environ 1.500 Km^, qui, i la c6lebre Conference de
Berlin (1885), avait 6t6 r6partie entre le Portugal (Angola) et
I'Allemagne (Damaraland, dans le Sud-ouest Africain, aujourd hui Namibia), selon le paralieie qui, partant de la cataracte de Ruacane, au Coun6ne, rejoindrait le fleuve Cubango, sans
aucune preoccupation au sujet des populations qui y habitaient; de sorte que, d'un c6te et de I'autre de la frontiere, se
trouvaient des tribus appartenant au groupe Ovampo, de la
grande race bantou. Ce groupe, ou sous-race, etait divise en
plusieurs tribus, plus ou moins importantes, plus ou moins
nombreuses. Une de celles-ci, peut-Stre la plus importante, du
moins la plus connue, etait la tribu cuanhama, dont les gens se
donnent e eux-m§mes le titre de «fils du soleil» - gens de hau
te taille, elegants, sveltes, vaillants, intelligents, sociables, vivant de I'eievage et de razzias sur les peuples voisins -.
La toute premiere mission sur le territoire cuanhama, ce
sont les Spiritains qui la fonderent, sous la conduite du P.
Duparquet, apres de longs voyages, longues demarches et
fastidieux palabres, entre 1879 et 1883, assez prds d'Ongiva,
le siege actuel de I eveche. Mais elle ne dura pas longtemps:
vers la fin du premier semestre de 1885, e I'occasion de la
mort d un chef, surement assassine, et de sa succession, tout
le personnel de la mission etait massacre et les Chretiens dis
perses, ceux qui avaient pu echapper au massacre general.
On recommenga une nouvelle tentative, en 1903, qui ne
reussit pas mieux; le 2 decembre 1904, le Frere etait assassi-
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n6 d'un coup de fusil, et le P6re, sur le conseil de son superieur, se retira, emportant en sa compagnie les 66 Chretiens.
On recommenga a un autre endroit, chez les Evales. Le man
que d'eau rendait la vie tr6s difficile. Mais on tint bon. . . jusqu'^ ce que les repercussions de la guerre de 1914-1918 et
les escarmouches et accrochages entre les troupes allemandes et portugaises obligerent la population e se retirer dans le
territoire de la Mission de Cuchi, vers le nord. Mais ces fugitifs
revaient toujours de revenir. Ils se sentaient exil6s, regrettaient
leurs plaines sablonneuses et verdoyantes i la saison des
pluies, leur nourriture et leur boisson traditionnelles. Ils se
maintenaient e I'ecoute, cherchaient des nouvelles. Ils ont su
tr6s vite que la guerre etait finie en Europe et par repercussion
en Afrique, que le gouvernement avait pacifi6 la region, qu'il
n'y avait plus de faim ni de troubles dans leur pays. Ils commenc^rent h s'engager sur la voie du retour.
En 1923, le P. Devis fit au pays cuanhama un voyage de
reconnaissance. II fut accueilli dans I'all^gresse, et en informa
le Pr6fet Apostolique, Mgr Keiling, qui decide de restaurer la
Mission du Cuanhama, cette fois au site de Mupa. C'est la que
les Spiritains reussirent finalement ^ s'implanter en pays cuan
hama. Ils r6ussirent si bien qu'en 1928 le gouvernement leur
proposait de leur c6der les installations - jusqu'alors occupies
par des services officiels qui allaient les abandonner - d'une
ancienne mission lutherienne allemande, dont le personnel
6tait parti au cours de la guerre. Ainsi fut fondee la deuxi^me
mission du pays cuanhama, la Mission d'Omupanda, ^ une
quarantaine de kilometres au nord de la frontiere de I'ancien
Damaraland. C’est ^ cette Mission d'Omupanda que Mgr Junqueira d6cida d'envoyer le Pere Felgueiras, arriv6 a la Prefectu
re, comme il a 6t6 dit, a la fin de 1938. II se met au travail
avec toute son 6nergie, avec tout son enthousiasme. Mais il
n'y demeure qu'un an et demi: du 23 decembre 1938 au 22
juin 1940 exactement. II est alors charge de la nouvelle fondation de Cuamato, ^ environ 80 kilometres au sud-ouest
d'Omupanda et h peine 40 de la frontiere sud-africaine.
«Cette tache n'6tait pas faite pour lui», nous dit son ami
et compagnon de brousse, le P6re Bernard Keane, «mais plutot pour un veteran des missions, experiments et endurci». Lui
avait moins de 30 ans, deux ans e peine de pretrise, un an et
demi d'exp6rience africaine. . . Mais il ne discute pas, il n'hesite pas, il se met au travail, simplement, courageusement,
consciencieusement. II commence par se batir une «r6siden-
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ce» - une petite case sembable a une ruche d'abeilles, avec
une petite chapelle, le tout en «adobes», blocs de boue argileuse sechee au soleil. En quelques mois il avait acquis une
connaissance suffisante de la langue locale, ^ la phonetique
etrange et syntaxe rudimentaire. . . Chaque jour il faisait des
milles a la rencontre des populations dispersees, parlant aux
gens ag§s et aux chefs, partageant les peines et les joies des
mamans, riant et jouant avec les enfants, visitant et consolant
les malades et les vieux. II les aimait, et tres vite ils le comprirent et I aim^rent aussi. Ils sont all^s plus loin; ils ont compris
qu il les aimait parce que, d'abord, il aimait Dieu, dont il leur
parlait souvent, toujours avec une emouvante sinc§rit6. Pardessus tout, son plus eloquent sermon etait sa propre vie.
Toujours distingue de sa personne, d'une proprete 6clatante,
qui, dans la brousse, nous paraissait tenir du miracle, toujours
souriant, toujours s'effagant afin de mettre les autres en lumidre, il semblait ne jamais penser ii lui-meme. Sans cesse en
voyage, d pied, d cheval, en char-^-boeufs, il n'6tait pas du
tout un «pr§tre-en-bras-de-chemise»; ses devoirs spirituels
tenaient la premiere place dans sa vie; il mangeait peu, rognait
sur son sommeil aux deux bouts, passait des heures en priere
silencieuse dans sa petite chapelle de boue. Bref, c'6tait un
homme de Dieu! Dependant, que je le dise une fois pour toutes; le P6re Jos6 Maria n'etait pas un «faible». Pas du tout! !!
avait dans ses veines abondance de sang rouge iberique. !!
savait combiner !a d6!icatesse et courtoisie avec i'ineffabie
charme de !a saintete. Mais i! pouvait etre ferme et dur comme
du beton, s'i! faliait !ui percer un abces purulent, ou lui arracher
une dent ou lui faire une piqOre douloureuse. Jamais on ne le
voyait Clever sa voix dans la conversation ou contredire qui
que ce soit. Mais il savait montrer son disaccord quand I'accord n 6tait pas possible. II etait revetu de gentillesse comme
d un vetement; mais, sur le dos d’un cheval, i! etait aussi bon
que sa monture, et si I'animal reclamait un galop sauvage, le P.
Felgueiras 6tait tout pret. . .
Ces ann6es de brousse ont 6te les plus heureuses de sa
vie. II se devoua consciencieusement a son travail et s'attacha
profondement a ses chers Cuanhamas, si profondement que
pendant toute sa vie ii en garda un 6mouvant souvenir, le sou
venir ineffagable du premier amour. II en parlait volontiers, tou
jours cependant, comme cetait la caracteristique de son etre,
cherchant ^ mettre en evidence les autres, a s'effacer soimeme. Nous poss6dons une lettre ecrite par lui, en 1948, a
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I'adresse du Sup6rieur General, qui est I’expression meme de
ce qui vient d'etre dit: «.A mon arrives a Omupanda, cette
mission etait d6ja une des plus florissantes missions du Sud.
C'est au zele et savoir-faire surnaturel du P. Mittelberger que
I'on doit les nombreuses conversions de catechistes protestants, ce qui a apportS it nos catecheses de brousse un 4norme accroissement. Les premiers mois, j'Stais charge de I'ecoie
de la Mission. Quelque temps apres, j'a i pu commencer a visi
ter les villages (une des plus charmantes formes d'exercer le
saint ministere). Je le faisais a cheval ou en char-a-boeufs. ..
La vie de communautS, ah I la vie de communautel Je me souviens que, pendant mon noviciat a Orly en 1934, le R. P.
Nique, Provincial, nous a dit, dans une de ses conferences, a
I'occasion de la visits, que nous devions demander a Dieu,
comme une grande grSce, cells d'avoir un bon superieur,
quand nous serions en Afrique. Je i'ai demandee et j'a i ete
exauce. Mon premier supSrieur a et4 le P. Mittelberger, et je ne
pouvais souhaiter rien de mieux, soit comme missionnaire,
soit comme religieux authentique. Ce que nous etions heureux
i Omupanda I Nos causeries fraternelles sur la pastorale et le
saint ministere, nos reunions mensuelles et les themes instructifs de nos conferences thSologiques, les moments inoubliables de nos recreations et de nos heures de detente, les
echanges de nos experiences au sujet des coutumes, des tra
ditions et des conceptions religieuses de ces peoples I Cetait
trop beau pour pouvoir dureri. . .»
Le 22 juin 1940, il va s'occuper de la nouvelle fondation
de Cuamato. Jusqu'au mois d'octobre il y reste entierement
seul. II regoit alors un compagnon, le P.Strouss, hollandais
dont il dit au Superieur General: «// a 4te pour moi, pendant
cinq ans, un vrai frdre, au meilleur et au plus haut sens du mot.
Nous avons travaille et souffert ensemble. La formation des
internes, afin de prSparer de bons catechistes, les visites aux
villages, les soins aux malades, les travaux de construction de
la Mission, tout Stait notre travaii common. .. Finalement, en
octobre 1945, je recois I'ordre de laisser ma pauvre et chere
Mission de Cuamato (Notre-Dame de la Paix) et de partir pour
le seminaire de Nova Lisboa. II me fallait partir immediatement.
J'aimais beaucoup mes premier-nes Ovambadia. .. J'ai pleure. Mats je suis parti volontiers. Je craignais les responsabilites, mais j'appreciais beaucoup I'ceuvre des seminaires. II m'a
ete assez dur de m'adapter de nouveau a la vie sedentaire
d'un sSminaire, a ces iongues heures suivies d'etude. Mais je
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me souvenais des paroles de mon cher maftre des novices,
qui nous repStait si souvent: eParatus ad omnia. .. pr§t i
tout. . . bon i rien! Si chacun de nous y met ce qu'il peut, le
bon Dieu mettra ce qui manque!» Mes commencements ont
6t6 trds difficiles et trds durs. Specialement i'annSe scolaire
46-47 a 6t6 marquee de difficultes matSrielles et d'autres de
tout ordre. Je craignais de commettre des excds. J'ai deman
ds conseil; et je garde encore celui, tres sage, que m'a donn6
le R. P. Clemente: «suivez les directives de votre 6veque;
mais, s'il ne vous dit rien de contraire, vous pouvez toujours
vous inspirer de nos Rdgles et Constitutions; formez vos s4minaristes comma on vous a formS vous-meme; n'oubliez
Jamais les regies si sages et si prudentes de notre VSnSrable
P^re».
Je m'excuse de cette trop longue citation. Mais elle montre bien, mieux que je ne saurais le faire, I'ame du Pere Jos6
Maria, ce qui caract6risait sa vie de religieux et de missionnaire.
Certes, les sept ans qu'il a pass6s h la direction du s6minaire de Nova Lisboa ne revetirent pas cette joie insouciante et
detendue qui I'enchanta et le rendit parfaitement heureux au
Cuanhama. Mais il savait I'importance du travail qu'on lui avait
confie, il savait que la formation du clerg6 indigene est la pre
miere des priorites de I'Eglise missionnaire, la base indispen
sable et irremplagable de toute nouvelle Eglise locale que le
missionnaire est charg6 de fonder. II savait aussi se sacrifier,
sacrifier ses gouts et preferences personnelles au bien general
de I Eglise. Et il allait de I'avant. . . quoiqu'il se sentTt toujours
enchame h ses chers Cuanhamas. . . ses Cuanhamas simples
et libres!
I
II savait cependant que, le jour ou il etait parti de Cuamato
et que, pendant quarante kilometres, une foule innombrable de
Cuanhamas avait suivi son char-e-boeufs, jusqu'au point ou
Ton rejoignait la route. Id ou une voiture I'attendait pour le
conduire e Nova Lisboa, il savait trds bien que, ce jour-la, il les
avait quittes pour toujours et qu'il avait, comme tant d'autres
fois, tourne la page, ferme definitivement la porte sur son pas
se.
Son influence au seminaire se fit sentir tres vite. Mais les
graces de I'apostolat, comme chacun salt, se font payer tres
cher: elles sont toujours accompagnees de la croix; et la croix
de I'incomprehension, aussi bien que la sensation de frustra
tion, se sont appesanties sur ses faibles epaules. II commenga
a percevoir la sensation de son role de victime, en ob6issance
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d la volont6 du P§re. . . sans deviner encore jusqu'd quel point
il lui faudrait aller. II multiplia ses visites au Saint Sacrement et
ses nuits de pridre silencieuse devant le tabernacle. Comme
les grands missionnaires, comme Frangois Xavier ou Pierre
Claver, comme son module, le V6n6rable P6re Libermann, il
avait un coeur de contemplatif. Aussi, meme au beau milieu de
son intense et fatigante activity au grand s§minaire de Nova
Lisboa, commenca de s'infiltrer dans son esprit, de I'assaillir,
la subtile tentation qui a hant6 toujours les missionnaires de
cette trempe: la persuasion qu'il pourrait faire beaucoup plus
de bien pour les ames s'il se retirait dans une vie de silence et
de pri6re, S la Chartreuse ou a la Trappe. . . Ces ann6es furent
difficiles, annees d'epreuve et de nuit spirituelle. Mais personne alors n'a pu le soupgonner: le P. Felgueiras restait toujours
le m§me, calme, souriant, aimable, discret. II savait ce qu'il
avait promis, et rien, ni l'incompr6hension ni le doute, ne pouvait le porter i manquer h sa fid6lit6. Et c'est 1^, ^ ce s6minaire
qu'il ch6rissait de tout son coeur, malgr6 les difficult6s, peut§tre m§me a cause de ces difficult^s, c'est 1^ que la Provident
ce est venue le chercher, par des voies que Ton ne peut pr6voir, car elles ne sont pas les notres: «vos voies ne sont pas
mes voies», dit le Seigneur (Isaie 55:8).

D ieu Ecrit droit avec des lignes courbes

Le Chapitre G6n6ral de 1950, dans le desir d'accroTtre la
Congregation, avait 6mis le voeu de fonder de nouvelles pro
vinces; il indiqua plusieurs pays en priorite, signalant aussi
quelles anciennes provinces en seraient chargees. Dans cette
liste figurait I'Espagne, k fonder par la Province du Portugal.
Une fois faites les etudes prealables, etabli un programme preliminaire, on chercha les noms de ceux sur lesquels irait tomber la responsabilit6 de creuser les fondations. Le premier de
cette liste etait precisement le P. Felgueiras. Mais. .. I'eveque
s'opposa; il lui etait necessaire, ne pouvait etre remplace, le
seminaire ne pouvait pas s'en passer! On dut recourir e d'autres noms. La fondation de la Province d'Espagne commenga
sans la presence du P. Felgueiras. La Providence, cependant,
allait intervenir par des voies qui ne sont pas les notres.
Vers cette epoque, le P. Braud s'occupait de son malheu-
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reux rapport de d6nonciation de quelques confreres pour de
pr§tendus scandales, et, comme il soupgonnait que sa seule
signature ne serait pas suffisante, il cherchait des noms de
confreres respect^s et prestigieux dont les signatures lui donneraient de la credibility. II en choisit deux qui lui semblaient
plus faciles e embobiner. II y reussit; une de ces victimes fut le
P. Felgueiras. Le T.R.P. Griffin, fraTchement 6lu Sup6rieur Ge
neral, est tombe des nues lorsque son ami, le P. Murphy, Procureur General pres le Saint Siege, lui transmit ce rapport, de
la part de la S. Congregation des Religieux, avec la traditionnelle consigns: «pro responsione et voto». II n'en savait rien!
II envoya immediatement un Visiteur extraordinaire, le R. P.
Clemente. Celui-ci examina la situation, fit des enquetes et des
interrogatoires, faisant semblant d'etre venu pour d'autres af
faires. II constata I inanite, parfois la faussete des graves accu
sations portees contre les missionnaires, reunit les responsables et quelques autres plus en evidence, leur communique
ses conclusions (qu'il allait remettre au Superieur General) et
pleura ouvertement devant eux, «de joie», dit-il, pour avoir
constate qu'il n'y avait rien de serieux dans cette liste d'accusations, lesquelles n'etaient que des inventions, ou tout au
plus de petites fautes, inevitables partout ou il y a des hommes, mais scandaleusement gonfiees. Cependant, il fallait fairs
un geste, donner une satisfaction h «l'opinion publique». Ainsi, les trois Peres qui avaient signe ce malheureux rapport
devraient quitter I'Angolal
C'est ainsi, de cette maniere inopinee et imprevue, que le
P. Felgueiras a du, encore une fois, fairs sa valise en vitesse,
fermer la ports sur son passe et s'embarquer pour I'Europe!
Des qu'il debarqua k Lisbonne, les autorites de la province,
qui, opportunement mises au courant de ces evenements,
in'en avaient pas ete bouleversees, loin d'hesiter, prirent rapidement leur decision; aussitSt debarque, on lui proposait de
prendre, a la direction de la fondation de la Province d'Espagne, la place qui etait la sienne, la place pour laquelle il avait
ete choisi des le commencement, et ou on I'attendait depuis
deux ans. II accepta simplement, sans y penser a deux fois. A
quoi bon hesiter, s'il paraissait assez clair que telle etait la
volonte de Dieu? Nous tous, a Lisbonne, aussi bien que luimeme, avions compris, tres clairement cette fois, que «Deus
escreve direito por linhas tortas» (Dieu ecrit droit avec des
lignes courbes).
Le 3 novembre 1953, le Provincial presentait le P. Felguei-
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ras aux confreres de la communaut6 de Madrid, la premiere et
pour le moment la seule communaut6 spiritaine en Espagne:
« Vous vo ili maintenant ^ votre place. Nous esperons tous que
vous vous y plairez. Rien ne vous manquera pour que vous
vous y sentiez combl6: la maison n’est pas grande mais elle
est suffisante et tres accueillante; le quartier calme, tranquille
et distingu6; les gens gais, religieux, affables; le travail vous
I'aimez, et, grace ^ Dieu, il ne vous manquera pas!. . .» Le
Pere Felgueiras se mit au travail.
L'6t6 suivant, par cet enter de chaleur qu'est, cheque 6te,
le plateau iberique, un certain soir que, tous les deux, apres
une journ6e de travail et de r6flexion sur les probl^mes de
rCEuvre naissante, nous prenions un peu de d§tente (je ne dis
pas de frais, car, sur le plateau iberique, il ne fait jamais frais
en 6t6 et il fait toujours froid en hiver) allong6s sur deux chai
ses longues, dans la petite cour de la maison, et qu'il me
racontait quelques souvenirs de sa vie missionnaire en Ango
la, j'ai profit^ de notre vieille amiti6 pour lui dire: «un de ces
jours, vous me raconterez cette drQle d'histoire du fameux
rapport du P6re Braud». Aussitot, j'ai regrett6 ce que je venais
de dire, car j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. II pleurait et
sanglotait ^ cote de moi. Je lui ai demand^ pardon d'avoir
raviv6 de vieilles douleurs. Je lui ai dit que je voyais, trop tard,
hilasl, que la plaie n'etait pas encore cicatris^e et que je
venais de lui enfoncer encore une fois le couteau. «Laissez
cela; pardonnez-moi et n'en parlons plus. - Non», me dit-il.
«Vous avez trds bien fait. C'est mon tort. Certes, j'ai 6t6
dupe; je me suis fait rouler. . . Le P. Braud m'a dit tant de choses affreuses, et tant de fois, et avec un si grand serieux, que
j'ai fini par lui dire: «Bon, si c'est v ra i.. .» J'ai fait une grosse
b§tise en signant. II faut que je paie. - Ah ca non! mon cher
ami. Je ne suis pas d'accord du tout! Vous avez agi de bonne
foi, done il n'y a pas de faute; et, si faute il y a, il faudrait dire
de cette faute ce que dit I'Eglise de la faute d'Adam, dans
I'Exultet du samedi saint: «0 felix culpa I » Dieu vous voulait
ici, h la t§te da cette CEuvre. C'est votre place providentielle.
Maintenant vous y etes, vous y §tes par la volonte de Dieu et
vous y §tes «the right man in the right place* (I'homme qu'il
faut ^ la place qu'il faut) I Mais nous ne savions pas, ni moi ni
lui, personne ne savait, personne ne soupgonnait jusqu'^ quel
point irait le realisation de la volonte de Dieu, qui I'attendait la,
au centre du plateau iberique, au centre de I'interminable et
chaude plaine castillane, pour consommer son sacrifice.
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En Espagne

Entre temps, le P6re s’etait mis au travail - consciencieusement, comme toujours. D'abord, il fallait s'adapter au milieu
ambiant, ^ la langue, ^ la connaissance des personnes. Ce ne
fut pas long! Bientot il avait conquis la sympathie de ceux qui
le fr6quentaient. Sa barbe longue et bien fournie, ses cheveux
coupes trds courts, et surtout son air ascetique, sans exageration ou bizarrerie, sa pi6t6 simple mais sincere et profonde,
comme la recommande le Venerable Pere, ses manieres affables et captivantes, distinguees sans aucune espece de pr6somption, sa courtoisie, sa politesse exquise sans aucune
affectation, sa gaiet6 naturelle et accueillante, tout cela, qui le
caract6risait, charmait et captivait tout le monde. La mission
d Espagne 6tait commenc6e. Le mouvement de propagande
etait lance. II y avait d6j^ une petite revue, un programme hebdomadaire S la radio; I'Association de Notre-Dame d'Afrique
et l'Archiconfr6rie du Saint-Esprit venaient d'etre implant6es;
on dressait des listes de bienfaiteurs et de collaborateurs ;
quelques vocations commengaient d poindre. Mais il fallait
intensifier toutes ces initiatives et en lancer de nouvelles. Naturellement timide, il ne se sentait pas vraiment a son aise
dans ce genre d'activit6s. II avait besoin de sortir, d'aller a la
rencontre des gens, de visiter les villes, les villages, les ecoles, les seminaires, a travers toute I'Espagne. II lui fallait ouvrir
de nouveaux horizons, frayer de nouveaux chemins, ouvrir des
iportes fermees, regarder des visages inconnus. Mais la subtile
tentation commence k poindre de nouveau d son horizon:
«ma presence ici sera-t-elle vraiment utile? Ne serais-je pas mieux en Angola, parmi mes chers Cuanhamas, ou Ton souffre tant du manque de missionnaires? Peut-etre ne pourrai-je plus retourner en
Angola? mais alors ne serais-je pas mieux chez les
Chartreux ou les Trappistes? Ici surement je ne
donne pas le meme rendement». .. «ll me coute
beaucoup», me disait-il, «il m'est vraiment doulou
reux d'aller par les chemins, trouver des pays et des
gens inconnus; mais, puisqu'il le faut, j'iraiw.
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II me semble que cette parole peut r6sumer les disposi
tions et la trempe de cette §me d’6lite. Ainsi, il allait: en train,
en autobus, en bicyclette, & pied; il a parcouru toutes les pro
vinces d'Espagne: la Galice et I'Andalousie, la Mancha et les
deux Castilles, la Catalogne et les Asturies, Aragon et le pays
Basque. Partout on pouvait voir cette figure hi6ratique, en sou
tane et cordon, comme un authentique Spiritain, avec une peti
te concession cl I'adaptation locale: il avait, comme tout pretre, adopts le traditionnel couvre-chef du clerg6 espagnol, le
typique sombrero (chapeau), que Ton appelle familiSrement et
gracieusement la teja (la tuile). Figure curieuse, qui rappelait le
fameux Don Quichotte - h pied et sans la compagnie du gros
Sanchol - Comme le fameux h6ros, il poursuivait son reve, le
rgve de sa vie, qu'il avait offerte et qu’il 6tait en train d'immoler g Dieu, pour les ames les plus abandonngesi
«ll y a trop de monde qui ne salt pas ce qu'ils sont
venus faire en ce monde», disait-il. «lls marchent
parce qu'ils ont deux pieds et mettent I'un derriere
I'autre; ils parlent parce qu'ils ont deux machoire^
et ils claquent de la langue contre I'une et I'autre.
Mais nous ne sommes pas de ceux-la, nous portons
un message et nous devons I'annoncer partout».
Les orientations donn6es par les responsables de la pro
vince fondatrice gtaient nettes: chercher des vocations de jeunes assez avanc6s dans les gtudes pour pouvoir gtre admis
directement au noviciat; laisser a plus tard I'6ventualit6 du
petit scolasticat, oeuvre g remettre aux Pgres espagnols,
quand nous en aurons. Pour le moment, cherchons des jeunes
plus avancgs afin d'obtenir des Peres assez vite. L’gcole apostolique nous ferait tramer en longueur, nous prendrait trop de
personnel, qui nous manque aussi totalement. Des vocations
eccigsiastiques, religieuses, missionnaires, on en trouvait alors
en abondance en Espagne, au contraire du Portugal, ou, g ce
stage avanc6, on n'en trouvait presque pas. Des cas comme
celui du P. Felgueiras gtaient trgs rares, vraiment sporadiques,
ce qui faisait de I’gcole apostolique le seui moyen de recrutement; mais pas en Espagne, au contraire. Cela coutait beaucoup au Pgrel Son «r§ve espagnol* (qui n’gtait pas du tout
«un chateau en Espagne®) ne parvenait pas g subsister sans le
petit scolasticat. Nous en avons parig et reparig, pesant le
pour et le contre. Lui, naturellement, dgfendait son idge; moi,
j'gtais plutbt de I'avis opposg. Plus d'une fois, il m'a dgvelop-
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p6 son plus fort argument: «ll faut commencer la formation d
la vie religieuse et apostolique le plus tot possible - au berceau, si cela se peut. De cette manidre, on s'y mettra ais6ment, naturellement. On deviendra parfait presque sans s'en
rendre compte. Tandis que, si on commence tard, comma
moi, on ne parviendra jamais k la perfection. Ceux qui commencent tard, comme moi, n'arrivent Jamais k la perfection
religieuse. Ils auront toujours une Jambe en bois - come un
servidor! (comme moi!) - jambe en bois que Ton voit d6passer la soutane I »
Evidemment, je ne pouvais pas etre d'accord, moi qui
avais du gravir toute r6chelle et monter, degr6 par degr6, toutes les marches du petit scolasticat. Et j'avais vu si souvent la
jambe en bois d^passer la soutane de ceux qui avaient fait
tout le petit scolasticat! Je le contredisais, lui montrais ses
torts, mais jamais je n'ai r6ussi.^ le convaincre. «0r, un jour,
aux approches de No6l 1954», nous raconte son compagnon
de travail k Madrid, le P. Augusto Teixeira Maio, «nous avons
envoy6 des lettres de salut k tous les 6v§ques, leur souhaitant
de joyeuses fgtes de Noel et Nouvel An, et demandant leur
benediction pour notre CEuvre. Le premier qui nous repondit
fut I'evgque de Palencia, D. Jose do Souto Vizoso. II nous
offrait, en usufruit, une maison du dlocdse, k Paredes de Nava,
25 Km au nord de Palencia, si nous voulions y installer un petit
seminaire». Le pgre en fut ravi! Pour lui, cette offre etait le
signe providentiel qu'il attendait. II alia voir sur place. Quand,
aprgs sa visite, il rentra g Madrid, il etait aux anges I
Le projet, accepte g sa demands par les responsables de
la province, suivit les voies habituelles. Le Pgre ajouta g ses
soucis un autre de plus. II s'occupa de la reparation et amenagement de la maison, de I'acquisition du mobilier, de toutes
fees innombrables petites choses qui sont necessaires darts
une maison. La province envoya deux jeunes Pgres et un Frgre. On inaugurait le petit scolasticat spiritain de Paredes de
Nava le 11 octobre 1955. La petite ville accueillit les Pgres et
les enfants avec une affection, une tendresse au-deig de toute
prevision. On gtait choyg! Prgtres, autoritgs civiles, commergants, agriculteurs (Paredes se situe en plein centre de la gran
de plains fromentigre de Castille), tout le monde gtait content
de notre arrivge et-nous entourait de prgvenances et d'attentions. Toutefois, celui qui vivait le plus intensgment cette sa
tisfaction, et particuligrement la joie de I'inauguration, c'gtait le
P. Josg Maria. II garda naturellement sa rgsidence g Madrid,
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pour la direction g6n6rale de I'CEuvre, mais, chaque fois qu'il
avait quelques jours libres, il venait les passer chez ses enfants.
L'ann6e scolaire arriva d son terme; les enfants de Pare
des partirent en vacances dans leurs families; on fit la campagne de vocations habituelle et Ton se pr6para pour la rentr^e.
Le jour de cette rentr6e au petit s6minaire de Paredes de Nava
devrait etre le 4 octobre, un jeudi. La veille, i Madrid, le P.
Felgueiras regut une lettre de Paredes. Le P. Gamboa, sousdirecteur, donnait de mauvaises nouvelles: le directeur 6tait au
lit, brulant de fievrel Le medecin parlait d'une paratyphoTde et
d'une menace d'appendicite. II 6tait pratiquement seui pour
recevoir les enfants et leurs mamans, qui allaient arriver le lendemain, puisque son compagnon, un jeune P6re, d Paredes
depuis quelques jours a peine, ne faisait encore que balbutier
difficilement I'espagnol. Le P. Felgueiras ne pourrait-il pas venir raider d recevoir tout ce monde?
Le P6re Felgueiras voulut gtre renseigng plus en detail. II
prit le t6l6phone et demanda «uma conferencia con Paredes*,.
Une demi-heure plus tard, il avait le P. Gamboa au bout du fil.
Le malade va mieux mais en aura encore pour quelques jours;
la presence du Pgre Felgueiras semble ngcessaire! «Eh bien,
j'irai», dit-il. «Alors, le mieux ce sera de prendre le correo gallego (le courrier de Galice) qui part de la gare du Nord g 23h
15. Sans doute, vous y rencontrerez cinq petits andalous,
avec leurs mamans. Ils sont dgjg en voyage. Partis ce matin de
Ja6n, ce soir ils prendront le meme train a Madrid*. Le P6re se
rend g la gare du Nord, cherche ses petits andalous et part
avec eux dans la meme voiture de troisigme classe. On se pr6sente. On parle. Ils gtaient tous voisins, tous du meme village
de J6dar, dans la province de Ja6n. On cause un peu, mais
bientbt la fatigue du voyage se fait sentir, le sommeil prend le
dessus; les enfants dorment tandis que le train avance toujours dans I’immense plaine castillane.

U n hEros

Ginq heures du matin. II fait encore nuit noire, mais on arri
ve. Le pere reveille les enfants. On approche de Paredes. Le
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train s'arr§te.On prend les bagages. On va descendre. Mais il
n y a pas de lumi^re k la gare. Comme d'habitude, les voitures
de troisieme classe sont rest6es hors du quai, trop petit; il
faut sauter dans le noir. Le Pere descend le premier, afin d'aider a sortir les bagages. Puis sautent les femmes, ensuite les
enfants. . . Mais le train repart trop vite. D'habitude, les passagers de ce train pour Paredes sont trds rares. On ne voit rien;
c est nuit, il n y a pas de lumiere. Personne ne pense qu'il peut
y avoir onze passagers sortant tous par la meme porte. Les
dix premiers ont bien saut6, mais II manque le dernier. Lino
Diaz Diaz, onze ans. II faut qu'il saute, alors que le train est
d6jS en marche. II h6site, mais va sauter. Le Pere le regarde et
flaire le malheur imminent; le petit va sauter et tomber sous le
train I Le Pere, lui, n h6site pas. II avance, courant le long du
train en marche, allonge le bras et prend le petit. Mais c'est
lui-m§me qui est pris par la soutane. . . II sauve la vie de I'enfant, mais le train passe sur lui. . . cruellement, tandis qu'il
compte les wagons qui sont encore a venir! Dans la confu
sion, personne n'a vu clairement ce qui s'est pass6. On entoure I'enfant, qui a un bras serieusement maltrait6 (quelques heures plus tard, k I'hopital, les medecins le lui amputeront). Soudain, quelqu'un se souvient; «Et le Pere, ou est-il?» Personne
ne le voit. On le cherche dans le noir. Un faible gemissementi
On le trouye finalement un peu plus loin, sur le ballast, entre
les rails, ou le train I'avait laisse, apres I'avoir tram6 une bonne
douzaine de metres. II a la jambe droite litteralement broy6e, la
gauche cass6e en deux endroits, le pied tordu et d6sarticul6,
le reste du corps tout couvert de blessures. La plus grande
sur le dos, laisse voir le rein droit et une large portion de la
colonne vert6brale.
On le prend et on le conduit au quai, ou on le depose sur
»le b6ton, en attendant une voiture qui le conduise a I'hdpital de
Palencia, k 25 km. Etendu par terre, au quai de la gare, toujours oublieux de lui-meme, il s'interesse k I'enfant ■ «Et le
petit? Qu'est-H arrive au petit Lino? - TranquiUisez-vous, Pkre;
le gamin va bien. - Mais alors, pourquoi sa mere pleure-t-elle ?
-L e gamin a une petite blessure au bras, mais cela va s ’arran
ger. - Oh, de grace, soignez-le, soignez-le bien, ne vous occupez pas de moi». 'A cette heure-la, tout le monde dormait a
Paredes. II a fallu longtemps pour trouver un taxi disponible.
Mais cela a permis de r6veiller tout le monde au village Le
cure, prevenu, apporte la communion. Finalement, le taxi arri
ve. On I'y met et I'on se met en marche lentement pour I'hopi-
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tal, emportant aussi le petit Lino. Tous les deux operas d'urgence, tous les deux amput6s, le petit au bras gauche, le Pere
de la jambe droite. On va essayer de lui sauver I'autre jambe.
Vingt jours apres, on la lui coupera aussi, envahie par la gan
grene.
II est rest6 1^, a I'hopital, entre la vie et la mort, jusqu'au
26 novembre, 54 jours d'agonie, accompagne d'un Frere de la
Congregation et de sa soeur cadette, la douce Cido, qui le veillaient nuit et jour. Nous tous le visitions le plus souvent possi
ble: le P^re Teixeira Maio, son compagnon de Madrid, qui
venait souvent; les Peres de Paredes, qui se relayaient, tour a
tour, afin que chaque jour il put voir au moins I'un d'entre eux;
le P^re Provincial, qui alia s'installer a Paredes afin de I'assister. J'6tais ^ Lisbonne alors, mais je me suis arrange pour aller
le voir et passer trois jours avec lui. A peine ouvris-je timidement la porte de sa chambre qu'il me vit et ses yeux se remplirent de larmes. Par bribes, en quelques mots, il m'a r6p6t6 ce
qu'il avait deja dit aux autres confreres et ^ sa soeur, a son
chevet, a son frere aTne, qui le visita aussi plus d'une fois:
«J'ai eu conscience d'etre trame par le train et laisse, mis en pieces, sur le ballast. Je comptais les voitures qui devaient encore passer sur moi, Jusqu'a la
fin du train. Mais jamais la presence de Dieu ne
m'est apparue si claire et reelle qu'a ce moment ou
le train passait sur moi. Mes dispositions? Je me
sentais domine par un double sentiment: d'abord, je
voyais, avec une eblouissante clarte, que Notre Sei
gneur Jesus est le grand Pretre sublime: il immole
ses victimes quand il veut et comme il veut. En
meme temps, je comprenais, comme jamais auparavant il ne m'avait ete donne, que I'obeissance est
tout dans notre vie. Sans elle, rien n'a de valeur.
Nous formons quantite de projets, nous nous imaginons tant de choses, nous nous donnons tant d'importance; et voila soudain que Notre Seigneur se
montre, et nous fait voir qu'il peut parfaitement agir
seui, et qu'il peut le faire tres convenablement».
Cette pens6e fut pour lui comme une illumination recue au
moment de I'accident, au moment qu'il croyait etre le moment
supr§me. Elle le marqua profondement, si profond6ment que
c'est sous cette lumidre qu'il vecut ses dernieres semaines,
plus de sept semaines d'agonie qui preceddrent sa mort. C'est
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par esprit d ob^issance qu'il prenait les medicaments presents
et, quand cela lui fut devenu physiquement impossible, il en
demands humblement dispense, en s'excusant: «Je ne veux
absolument pas d6sobeir, mais cela vraiment ne va plus». II
voulait etre ob6issant jusqu'au renoncement total e lui-m§me,
e sa volonte propre, jusque dans la mort. II est alie jusqu'S
demander h son Provincial la permission de mourir. . . A sa
soeur cadette, qui I'assistait, il demandait: «Sceurette cherie,
voudrais-tu prier la sainte Vierge afin qu'elle vienne me chercher pour le ciel». Les medecins se plaignaient de cette attitu
de: ils craignaient que son d^sir de voir Dieu, si violent fut-il,
ne parvTt e neutraliser I'effet des medicaments. Cependant, I'illumination qu'il avait eue 6tait plus forte que lui. Un jour que le
Pdre Maio 6tait venu le voir et que le malade le vit Id, d cdtd de
sa soeur, tous les deux d son chevet, il leur demands: «Voulez-vous chanter pour mol? - Que veux-tu», lui dit sa soeur,
«que nous chantions?» Alors le malade indiqua un chant ma
ria! trds populaire au Portugal: Au del J'irai la voir. Le Pere et
sa soeur se mettent d chanter:
J'irai la voir un jour,
Au del dans la patrie,
Oui, j'irai voir Marie,
Ma joie et mon amour!
Le malade les accompagna au refrain:
Au del, au del, au del,
J'irai la voir un jour!
Puis II demands: «Plus fort! plus forth). Et on recommence.
II recevait la communion chaque jour, que lui apportait
I'aum6nier de I'hSpital. II avait recu I'Onction des Malades aussit6t arrive a la Clinique, le matin meme de I'accident. Toujours
conscient, il suivit pieusement tout le rite, et, d la fin, remercia
chaleureusement I'aumonier de lui avoir administr§ ce sacrerrient. A la clinique, et mgme d I'ext6rieur, tout le monde suivait avec anxi6te cette longue agonie. Le 26 novembre, de
bonne heure, il fit ses adieux au chirurgien venu le visiter.
Celui-ci comments, apr§s, pour le P6re Provincial, qui I'accompagnait dans le couloir: «Je donnerais tout pour sauver la vie
du P6re, mais je suis impuissant; Je donnerais tout aussi pour
pouvoir I'accompagner Id ou il va, si J’etais sur de partir com
ma lui». La veille, il avait fait sa profession de foi, renouveld
ses voeux de religion; aprds quoi, sa main dans la main du Pro
vincial, il offrit sa vie a Dieu, pour la sainte Eglise, pour la
Congregation, I'CEuvre d'Espagne, les Missions, pour les

JOSE MARIA FELGUEIRAS

71

pecheurs.. . et sans que personne ne lui suggere quoi que
ce soit, il ajouta encore: «Et aussi pour les martyrs hongrois». Cela se passait le dimanche, 25 novembre, dans
rapr6s-midi. II passa une nuit tres penible. II g6missait et criait
sa douleur, lui qui jusque 1^ avait forc6 I'admiration de tous,
par son courage, sa patience h6roTque. Le d6nouement approchait. Le Pere rep6ta plusieurs fois: «Entre tes mains. Sei
gneur, je remets mon esprit». Le p§re Provincial lui demanda de b6nir encore une fois tout le monde, avant de mourir. II
leva p6niblement sa main, traga avec beaucoup de difficulte un
vague signe de croix et murmura: «Oui, tous, je vous benis
tous, les presents, les absents, ma famille, la Congrega
tion, les Missions, la jeunesse.. . afin qu'elle vienne genereusement remplacer ceux qui tombent». II souffrit beaucoup toute la matin6e. II se calma un peu en d6but d'apr^smidi. On en profits pour lui lire la Passion du Seigneur selon
Saint Jean. II 6couta ce r6cit avec une grande attention, jusq u 'i la fin. Puis il rendit le dernier soupir. II 6tait exactement
trois heures de I'aprds-midi.
Un des m6decins qui I'avait assiste et soigne dans sa lon
gue agonie et qui 6tait present h ses derniers moments t6moigna dans la suite: «Jamais nous n'avons vu pareille chose.
C'Stait I'image la plus ressemblante que nous ayons jamais pu
contempler du Christ. C'est un saint qui vient de mourir I»
F. Nogueira da Rocha, CSSp
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